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薬剤標的タンパク質と副作用の関連分析のための統計手法 
A statistical framework for analyzing the association between drug target proteins and drug side-effects 














薬と標的タンパク質の相互作用情報を DrugBank と Matador データベースから取得し、相互作用の有
無により二値行列を作成。一方、同じ薬に対して副作用との相互作用情報を SIDER データベースか











抽出された相関セットの生物学的妥当性は、Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes (KEGG) と 
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